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EDAP  LT-02® FOR UPPER URINARY TRACT CALCULI
Mutsuo Hayashi, Katsumi Inoue and Masanobu Shigeta
From the Department of Urology,  T  akanobashi Central Hospital
   From July 1993 through March 1994, 512 ESWL therapy was performed on upper urinary tract 
calculi in 277 renoureteral units using an EDAP LT-02® Lithotripter. Of these cases, 244 renoure-
teral units which were followed up for more than 3 months after ESWL were examined. These 
included 124 renal stones and 100 ureteral stones. Complete removal or sufficient stone disinte-
gration was obtained in 66.7, 98.0 and 94.1% in the  RI, R2 and R3 groups of renal stones, respec-
tively, and in 92.4, 87.5 and 100% in the  Ul, U2 and U3 groups of ureteral stones, respectively. 
The over-all stone-free and success rates were 78.2 and 95.2%, respectively for renal stones and 93.0 
% and 94.0% respectively for ureteral stones. These results were better than those obtained by 
 LT-01 in our experiences. The newly built-in coaxial X-ray system greatly contributed to these 
high success rates. As side effects, there were no serious complications. 
   It is concluded that ESWL using an EDAP  LT-02® is safer and more effective for the treat-
ment of upper urinary tract calculi. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 41: 15-19, 1995) 
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はKUBお よびIVPか 超音波検査 を行い,ESWL
検討委員会の評価基準2)に従って,3カ 月 目に判定 し
て消失率と成功率(消失と4mm以 下 の残石 まで










療はR2結 石で2例 にPNLを 先行 した.補 助的手
段としては腎結石全体でpuchup2回,D-Jステン
ト留置治療43回,腎痩設置下治療4回 であった.尿 管
結石ではUl結 石が最も多 くU3,U2の順であ った
治療回数は逆にU2結 石が平均1.6回と最も少なく,
U3は1.8回,U1は2.0回であった.前 治療と補助的
手段はU1結 石だけにな されてお り,1例 にTUL
施行で結石の一部が腎孟に上が り,その後再び同部に





成績をみ,ま たこれ まで のLT-Ol⑪の成績と比較 し
た(Table2).腎結石124例で破砕不能例 は1例 もな
く,いずれもなんらかの治療効果はみられた.Rl結





























































TotallOO181(L8) 1 0 3 2 1






















































































Totall7 12 4 1 70.6 94,1 77.1 90。0








































































Tota且26 26 0 0 100.0 lOO.0 87.3 91.1






いずれもLT-OIの 成績 より良好であ り消失率では
有意差を認めた,
尿管結石の 部位別お よびsize別治療成績 をみ た
(Table3).U3結石で1例21mm以 上の結石が認


















































































入 したものが332回で,そ の他はU3症 例で膀胱に尿
を充満させることが難 しい2例 に抗 コリン剤の筋注を
したが,硬 膜外麻酔や鎮痛剤の筋注や静注を要 した例
は1例 もなかった.

































結石に対する外科的治療の第一選択 とされ て いる.




















第4腰 椎以下の尿管結石 では伏臥位 で行 うことがで
き,体表からの距離も短 く,骨にも重ならないため,
治療成績の向上に寄与した.LT・OlOPの時代では年間

























































2)園 田孝 夫lEndourology,ESWLによる結 石 治
療 の評 価 基 準 。 日泌尿 会 誌80:505-506,Ig89
3)林 睦雄:た か の 橋 中央 病 院 に お け る上 部尿 路 結
石 症 に対 す る体外 衝 撃波 砕 石 術(ESWL)5年 間
の臨 床 成 績.新 医 療8:59-64,1993
4)丹 田 均,加 藤 修 爾,坂 丈 敏 ほ か:体 外 衝 撃
波 に よ る腎 ・尿 管結 石 破 砕 術 の 臨 床経 験.日 泌尿
会誌76:1770-1783,1985
5)新 島 端夫,岩 動 孝 一郎,梅 田 隆,ほ か:ESWL
(ExtracorporealShockWaveLithotripter)の
臨 床 経 験.日 泌 尿 会誌76:1460--1467,1985
6)井 関 達 男,田 中 智 章,後 藤 殻,ほ か:第 三 世
代ESWL装 置ModulithSL20を 用 い た 尿 路
結 石 の治 療 成 績 泌尿 紀 要40=287-290,1994
7)鹿 子 木基 二 ・Piezolith2500による尿 路 結 石 の
治療 経 験.新 医 療8:65-67,1993
(RcceivedonAugust4,1994AcceptedonOctober24,1994)
(迅速掲載)
